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(1) Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear 
him. (2) And the Pharisees and the scribes murmured, saying, "This man 
receives sinners and eats with them." 
(3) So he told them this parable : (4) "What man of you, having a 
hundred sheep, if he has lost one of them, does not leave the ninety-nine 
in the wilderness, and go after the one which is lost, until he finds it ? (5) 
And when he has found it, he lays it on his shoulders, rejocing. (6) And 
when he comes home, he calls together his friends and his neighbors, 
saying to them, 'Rejoice with me, for I have found my sheep which was 
lost.' (7) Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one 
sinner who repents than over ninety-nine righteous persons who need no 
repentance. 
(8) "Or what woman, having ten silver coins, if she loses one coin, 
does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she 
finds it ? (9) And when she has found it, she calls together her friends and 
neighbors, saying, 'Rejoice with me, for I have found the coin which I had 
lost.' (lO) Ju'st so, I tell you, there is joy before the angels of God over one 
sinner who repents." 
(11) And he said, "There was a man who had two sons : (12) and the 
yotmger of them said to his father, 'Father, give me the share of property 
that falls to me,' And he divided his living between them. (13) Not many 
days later, the younger son gathered all he had and took his journey into 
a far cotmtry, and there he squandered his property in loose living. (14) 
And when he had spent everything, a great famine arose in that conuntry, 
and he began to be in want. (15) So he went and joined himself to one 
of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed swine. 
(16) And he would gladly have fed on the pods that the swine ate ; and no 
one gave him anything. (17) But when he came to himself he said, 'HOW 
many of my father's hired servants have bread enough and to spare, but 
I perish here with hunger ! (18) I will arise and go to my father, and I w.ill 
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say to him, "Father, I have sinned against heaven and before you ; (19) I 
am no longer worthy to be called your son ; treat me as one of your hired 
servants." (20) And he arose and came to his father. But while he was 
yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and 
embraced him and kissed him. (21) And the son said to him, 'Father, I 
have sinned against heaven and before you ; I am no longer worthy to be 
called your son.' (22) But the father said to his servants, 'Bring quickly the 
best robe, and put it on him ; and put a ring on his hand, and shoes on his 
feet ; (23) and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make 
merry ; (24) for this my' son was dead, and is alive again ; he was lost, and 
is found.' And they began to make merry. 
(25) "Now his elder son was in the field ; and as he came and drew 
near to the house, he heard music and dancing. (26) And he called one 
of the servants and asked what this meant. (27) And he said to him, 
'Your brother has come, and your father has killed the fatted calf, 
because he has received him safe and sound.' (28) But he was angry and 
refused to go in. His father came out and entreated him, (29) but he 
answered his father, 'Lo, these many years I have served you, and I never 
disobeyed your command ; yet you never gave me a kid, that I might 
make merry with my friends. (30) But when this son of yours came, who 
has devoured your living with harlots, yoLl killed for him the fatted calf !' 
(31) And he said to him, 'Son, you are always with me, and all that is mine 
is yours. (32) It was fitting to make merry and be glad, for this your 
brother was dead, and is alive ; he was lost, and is found.' " 
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パリサイ人 199匹の羊1義ある人々 9枚の銀貨 兄息子 ＝棒法学者 ＝ ＝ φ＝
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　という図式が得られる。n，Inの相同性およびn，IIIとIVとの間の同型
性から，語りはn→In→IVと連続性を保ちながら繰り拡げられる。n－II1
－IVは同一のグループに属する。II，HIには被比楡的要素がII。，III。で顕在
的であるのに対し，IVにおける父，弟息子の被比楡的要素は言表のテキス
トに提示されていない。つまり、φ表現である。Vでも同様に父一兄息子
に対応する項，被比楡的要素が見当たらない（φ表現）。まして15章全体
が何を目指し，どこに焦点を絞っているのかはラ非明示的である。各々の
馨え話を孤立化して考察する場合，IとII－I卜IV－Vとの間に明確な境
界線が設けられ，Vの結末が中途半端な仕方で終止していることは否めな
い。図［9］の表示ではうIとnとの間の断絶は，II→IVまたIn→IVの矢
印で表現できる。そしてVの不完全な結末は破線の境界線で示すこととす
る。
　テキストの最後の部分IVとVは，“justso”を冒頭に冠するII。やHI。に相
当する箇所を示さずにそっけなく終わる。しかし，イーザーが指摘するよ
うに害I－Vの全体的構造の中で考察すれば，Vの未完結性ヨ従ってVに
続く欠落部は，IVおよびVのテキスト．内に強制指示するものがない代わり
に雪Iからの強い規定と制約を受けるのである。同一の場に置かれう構造
的に意味論的に等しく並置されると，たとえそこに欠落があるとしても，
共通の枠組みがもたらされる。イーザーはこのような枠組みを＜空所〉と
呼び，読者の読みの行為における想像によってそれは補充されるとするき〕
まさに当該テキストの場合は，II，IIIとの緊密な相関関係によってもたら
される構造の力と意味作用が［父一弟息子／神一罪人］の対応項を誘発する
ために害その種の不完全さや欠落は十分に是正可能となっている。Vでの
被比楡的要素に関しても同様である。それ故ラ弟息子一父一兄息子という
言葉の記号内容がIでの［取税人1罪人一イエスーパリサイ人・律法学者］
に転位されることは，必然的な帰結となる。図［9］から明白なように害
神の立場の主張が首尾一貫基本軸を形成する。そしてIIからIII，IVと漸層
法的順序をたどりながらVとなるに及んで，当該テキストはクライマック
スに達する。そのことは，Iでのイエスの語りの動機から疑いようもなく
確かである。
　パリサイ人や律法学者がイエスの警え話にどう反応したか，定かではな
い。イエスの発話はこの場合，一つの問いかけでもある。パリサイ人たち
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の非難に直接応答せず，イエスは警え話を連続して語る。この事実を再確
認したい。問いかけが開かれたまま終わる状態は直ちに，ペリサイ人や律
法学者たちの小さなサークルをこえてラー般的に聴き手として，問わるべ
き者としてテキストを前にする読者にメッセージが向けられていることを
意味するであろう。
　最後にあたり次の点を付言しておきたいと思う。近代以降，当該分析箇
所のうちIVの弟息子の箇所が，物語として一人歩きするIに至った。しかし，
それは本来のテキストに準拠する把握の仕方ではあるまい。そのような歪
曲，部分的把握は近代における解釈者の精神構造の変質に基づくのかもし
れない。いずれにせよ，我々は構造分析の遂行の結果において，弟息子の
物語が父の愛情という主題の下にのみ成立することが容易に推測できるで
あろう。
【註〕
本論における使用テキストとして，
　The　New　Oxford　Annotated　BibIe　with　the　Apocrypha，New　York，
　Oxford　University　Press，1977．
を取り上げた。
1）　もっとも，構造分析にあっては，いかなる英訳聖書であれ，基本構造に
何ら変わりはない。分析に際して特定のテキストを選ばざるを得ないが，か
　りにその異文を考察したとしても，テキストの不変項が相変わらず抽出され
　るであろう。イエスはガリラヤなまりのアラム語を話していたようだから，
イエスの言葉のギリシア語への翻訳は意味のずれを生む。英語への翻訳もま
た同じ状況下にあると考えられるが，こうした発想が問題にならないこと
は，テキスト構造分析の本質から自明的であろう。
2）　ジュリア。クリステヴア『テクストとしての小説』谷口勇訳，国友社，
1985年199－229頁。
3）　ダニエル国パット『構造主義的聖書釈義とは何か』山内一郎他訳，ヨル
ダン社，1984年　98頁。
4）　Wo1fga㎎Iser，The　Act　of　Readi㎎，The　Johns　Hopkins　University
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Press，Baltimore　and　London，1978，p．p．197－198．
なお。本論中における引用箇所の後に記す括弧の中の数字は聖書中の節の番
号とする。
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